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   A case of hydronephrosis caused by renal stones with elevated serum levels of carbohydrate 
antigens 19-9 (CA-19-9) and 125 (CA-125) is reported. A 74-year-old woman was hospitalized with 
 pyelonephritis. The results of computerized tomography and endoscopy suggested that the patient 
did not have pancreatic or ovarian cancer, but laboratory tests were significant for serum CA-
19-9 greater than 1,000  U/ml (normal less than 37) and serum CA-125 78  U/ml (normal less than 
35), which are markers for such tumors. Abdominal X-ray films showed stones in the pelvis of 
the right kidney. Excretory urography showed that the right kidney was not functioning. Com-
puterized tomography showed severe right hydronephrosis with a thin renal cortex. Complete 
obstruction of the ureteropelvic junction of the kidney was seen by retrograde pyelography. 
During percutaneous pyelography, aspiration of the pelvic urine was done, and the sample had a 
high concentration of CA-19-9 (250,000  U/ml), but no cancer cells. The patients underwent right 
nephrectomy. The pelvic urine was tested for both CA-19-9 and CA-125 this time, and both 
were high (190,000  U/ml and 5,100  U/ml, respectively). Pathological evaluation showed no evidence 
of a malignant tumor. The epithelium lining the renal pelvis was stained for both CA-19-9 and 
CA-125 using the avidin-biotin-peroxidase complex method. Serum levels of the markers returned 
to normal after nephrectomy. 
                                               (Acta Urol. Jpn.  40: 885-888, 1994) 
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摘 出標本 お よび病 理組 織 学的 所 見=摘 出 腎 は腎 実質
に乏 しく,腎 杯は 強 度に 拡 大 し,腎 孟 と尿 管 との交 通
は認 めな か った.肉 眼的 に は腎,尿 管 に腫 瘍 性 病 変 は
見 られ なか った.腎 孟 尿 のCA-19-9値は190,000U/
m1,CA-125値は5,100U!mlであ った.結 石 成分 は
リン酸 カル シ ウム75%,炭 酸 カル シ ウム17%,蔭 酸 カ
ル シ ウム8%で あ った,
HE染 色で は 萎縮 した 腎 実質 組 織 に 慢性 の炎 症細
胞 浸潤 が見 られ るが,糸 球 体 はほ とん どな く,ま た 悪
性 所見 は認 め なか った.
CA-19・9とCA-125の局 在 を 検索 す る 目的 でAvi-
din-Biotin-PeroxidaseComplex法に よる染色 を 行
った と ころ,腎 孟 粘膜 はCA-19-9とCA-125の両 方
で 陽性 に 染 色 され た(Fig.3A,3B).
考 察
腫 瘍 マ ー カ ーのCA-19-9は,Koprowskiら2)によ
り発 見 され たLewis抗 原 に関 連 した 糖 鎖 抗 原 で,消
化 器 系 の癌,特 に膵 癌 で 上 昇す る こ とが知 られ て い る
が3),大塩 ら4)は正常 腎 の近位 お よび遠 位尿 細 管,腎
孟 粘 膜 に もCA-19-9が存 在 す る こ とを 報 告 してい る.
最 近,腎 孟 尿 管腫 瘍 で 血 清CA-19-9値の上 昇す る例
が相 次 い で報 告 され て お り5・6),腫瘍 細 胞 にCA-19-9
が証 明 され5),血清CA-19-9値の 推移 が 腫 瘍 の消 退
・進 展 に 一致 す る例6)もみ られ る こ とか ら,血 清CA-





























































1)中原 由 紀子,中 原 保 治,河 南 昌樹,ほ か:水 腎症
(尿管結 石 に よる)に対 す る経 皮的 腎 痩 術 後,一 過
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